

























The primary purpose of this research is to present multiple viewpoints that can
be considered for the future upgrade plan of SPring-8.
The large synchrotron radiation facility SPring-8 is a shared research facility
opened to domestic and foreign researchers of industry, government, and academia.
There are 56 experimental stations called as beamlines, and it is used for research
and development in a wide range of fields. This facility must be efficiently operated
and must have substantial research outcomes because national grants are used to
fund its operation. Therefore, it is essential to analyze following aspects due to
consider the direction of the facility.
• How were the trends in research fields and research methods conducted at
SPring-8 changed?
• How much does the number of publications after three years since the end
of the experiments increase or decrease?
• How did cross-cutting use of research fields, research methods and beamlines
contribute to outcomes?
This research got the following results from multiple studies such as statistical
approach, machine learning, and complex network.
• There were no significant temporal changes about the ratio of large categories
of research fields and research methods using SPring-8. But the ratio of some
small categories was fluctuated according to changes in the social situation.
• Machine learning model can be predicted the number of future publications
with a correlation coefficient of 0.937.
• It was confirmed that 13 out of 50 types of features strongly contributed to
the prediction of the number of publications.
• Cross-cutting use of research fields, research methods and beamlines are
increasing over time changes.
• Some unique structures are found in the beamline complex network for ex-
ample“ cliques”that represent interchangeability each beamline.
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2.1. SPring-8とは 第 2 章 SPring-8の概要
：専用ビームライン
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2.1. SPring-8とは 第 2 章 SPring-8の概要

































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 2.7: 共用ビームライン，専用ビームライン 利用研究実施課題数（期別）


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 3 章 関連研究
スの登録論文に対し SVM1を用いて 10年後の被引用論文が閾値以上になるかを予
測したFuら [37]の研究，WoSの書誌情報及び著者情報を元に SVMの回帰モデル




























4.1. 背景 第 4 章 研究分野・研究手法の利用動向分析
表 4.1: 研究分野分類一覧（大分類）
コード番号 研究分野名 研究分野名（英語表記）
A01 加速器科学 Accelerator Physics
A02 ビームライン技術 Beamline Engineering
A03 素粒子・原子核科学 Elementary Particles, Nuclear Science
A10 生命科学 Life Science
A20 医学応用 Medical Applications
A30 物質科学・材料科学 Materials Science and Engineering
A40 化学 Chemical Science
A50 地球・惑星科学 Earth and Planetary Science
A60 環境科学 Environmental Science




M10 X線回折 X-ray Diffraction
M20 X線散乱 X-ray Scattering
M25 X線磁気散乱 Magnetic Scattering
M30 X線非弾性散乱 Inelastic Scattering
M40 X線・軟X線吸収分光 X-ray/Soft X-ray Absorption Spectroscopy
M50 光電子分光 Photoelectron Spectroscopy
M60 X線イメージング X-ray Imaging
M80 X線光学 X-ray Optics







取得日 2014年 7月 6日
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5.2. モデル構築 第 5 章 論文数予測モデルの構築
• 期番号（期名を整数値に置換）
• ビームライン（各ビームライン名を整数値に置換）




















































































5.3. モデル評価 第 5 章 論文数予測モデルの構築
表 5.1: データの取得条件（ビームライン別特徴量群）
期間（学習データ） 2005B～2012B（7年半，15期分）














究では学習データを用いた事前試行の結果，ntree = 1000，mtry = (学習データの













5.3. モデル評価 第 5 章 論文数予測モデルの構築
表 5.2: 相関係数の比較
A B C A+B+C
ランダムフォレスト 0.873 0.909 0.893 0.908
重回帰分析 0.773 0.822 0.812 0.853
表 5.3: RMSEの比較
A B C A+B+C
ランダムフォレスト 6.424 5.595 5.964 5.565


























A 0.914 6.010 15
B 0.909 6.374 28
C 0.923 5.734 13
A+B 0.935 5.349 40
A+C 0.929 5.505 25
B+C 0.930 5.497 38




















5.3. モデル評価 第 5 章 論文数予測モデルの構築






































図 5.1: 重要度（IncMSE）の高い順に特徴量を 1つずつ加えて作成した計 50個の
データセットをランダムフォレストの学習データに用いた場合の，各モデルにお
ける 2013A期の予測値と実測値の適合度の推移（上図：相関係数，下図：RMSE）































R = 0.937, RMSE = 5.157
図 5.2: 2013A期の論文数の予測値と実測値【チューニングモデル】
表 5.5: 2005B期を起点に学習データを 1期ずつ増やした場合の予測精度の検証
※最小学習期間は 2005B～2007B期の 5期分とした
学習期間 予測対象期 相関係数 RMSE
2005B～2007B 2008A 0.858 6.141
2005B～2008A 2008B 0.859 4.576
2005B～2008B 2009A 0.872 7.199
2005B～2009A 2009B 0.883 5.215
2005B～2009B 2010A 0.895 6.210
2005B～2010A 2010B 0.908 4.797
2005B～2010B 2011A 0.879 9.383
2005B～2011A 2011B 0.842 13.204
2005B～2011B 2012A 0.935 7.369


































































































5.5. 2013B期の予測精度の検証（参考） 第 5 章 論文数予測モデルの構築
表 5.6: 特徴量の重要度の順位
※区切り線は，重要度上位 13位までを示す．IncMSEは小数点 3桁を四捨五入
順位 特徴量名 種別 IncMSE
1 実施期 共通 98.65
2 実施課題件数 A 36.92
3 実施課題実験責任者分類［大学等教育機関］延べ数 C 29.35
4 来所延べ数 C 24.31
5 実施ビームライン 共通 20.78
6 実施課題研究分野［物質科学・材料科学］件数 B 20.21
7 申請課題件数 A 20.20
8 実施課題研究手法［光電子分光］件数 B 20.16
9 実施課題実験責任者分類［国公立研究機関等］延べ数 C 19.18
10 共用ビームライン来所延べ数 C 16.71
11 実施課題研究手法［X線回折］件数 B 16.19
12 実施課題実験責任者分類［産業界］延べ数 C 16.05
13 実施課題研究分野［産業利用］件数 B 14.06
14 来所初利用数 C 13.60
15 実施課題研究分野［生命科学］件数 B 12.54
16 共用ビームライン初利用数 C 12.24
17 申請課題共用ビームライン件数 A 12.03
18 実施課題研究手法［X線・軟X線吸収分光］件数 B 11.28
19 実施課題実験責任者分類［海外］延べ数 C 11.21
20 申請課題共用ビームライン希望シフト数 A 10.98
21 申請課題希望シフト数 A 10.94
22 実施課題研究分野［地球・惑星科学］件数 B 10.93
23 実施課題研究分野［化学］件数 B 10.89
24 実施課題共用ビームライン件数 A 10.56
25 実施課題専用ビームライン件数 A 9.55
26 実施課題希望審査分野［産業利用］件数 B 9.47
27 実施課題研究手法［X線非弾性散乱］件数 B 9.28
28 実施課題研究手法［X線散乱］件数 B 7.82
29 専用ビームライン来所延べ数 C 7.52
30 実施課題研究手法［X線イメージング］件数 B 7.43
31 実施課題希望審査分野［散乱回折］件数 B 7.16
32 申請課題専用ビームライン件数 A 6.17
33 実施課題希望審査分野［XAFS・蛍光分析］件数 B 5.99
34 実施課題使用シフト数 A 5.44
35 申請課題専用ビームライン希望シフト数 A 5.24
36 実施課題専用ビームライン使用シフト数 A 5.22
37 実施課題共用ビームライン使用シフト数 A 5.11
38 実施課題希望審査分野［生命科学］件数 B 4.88
39 実施課題研究分野［ビームライン技術］件数 B 4.81
40 実施課題研究手法［特殊環境実験］件数 B 4.19
41 実施課題研究手法［その他］件数 B 3.97
42 実施課題研究分野［その他］件数 B 3.88
43 実施課題希望審査分野［分光］件数 B 3.04
44 実施課題研究分野［環境科学］件数 B 2.90
45 実施課題研究分野［医学応用］件数 B 2.86
46 実施課題研究手法［X線光学］件数 B 2.72
47 専用ビームライン初利用数 C 2.25
48 実施課題研究手法［X線磁気散乱］件数 B 2.05
49 ビームライン種別 共通 1.45





























































6.2. 分析手順 第 6 章 論文数以外の評価指標の提案
表 6.1: データの取得条件（研究分野・研究手法）
期間 論文発行年が 2006年～2015年（11月 30日まで）かつ




取得日 2015年 12月 15日
表 6.2: データの取得条件（ビームライン）
期間 論文発行年が 2006年～2017年（9月 30日まで）かつ成









の 1©）．例えば，論文の関連課題が 4件あり，ビームラインがそれぞれBL01B1 /
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確認された． 4©に該当するビームライン群は 4本存在するが，うち 2本は群内の
ノード間が接続されていることから，横断的利用が全く見られなかったビームラ






13集計期間が 2017年 9月 30日までとなることに注意
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6.3. 併用関係の可視化 第 6 章 論文数以外の評価指標の提案
表 6.3: 論文数閾値に対する頂点数別クリーク数
閾値 頂点数 = 3 頂点数 = 4 頂点数 = 5 クリーク数
5 8 4 7 19
6 10 6 1 17
7 8 4 0 12
8 7 2 0 9
9 6 2 0 8
10 4 1 0 5
11 4 1 0 5
12 5 0 0 5
13 3 0 0 3
表 6.4: ビームラインネットワークにおけるトライアドの構成
ビームライン1 ビームライン2 ビームライン3
A BL38B1 BL41XU BL44XU 18 197
B BL14B2 BL19B2 BL46XU 0 71
C BL01B1 BL14B2 BL40XU 1 60
D BL01B1 BL02B2 BL04B2 1 54
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取得日 2015年 8月 12日
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3ライセンス形態は，GPL, LGPL, BSD のトリプルライセンス
4ライセンス形態は，Apache License, Version 2.0
5ライセンス形態は，クリエイティブ・コモンズ・ライセンス（CCライセンス）の「表示－継
承」
6ライセンス形態は，Apache License, Version 2.0
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表 A.1: SPring-8ビームライン一覧（2017年 4月 1日現在）




BL03XU 専用 フロンティアソフトマター開発産学連合 申請データは2009B〜
BL04B1 共用 高温高圧
BL04B2 共用 高エネルギーX線回折
BL05XU 理研 理研 施設診断I 2017年4月にBL05SSより名称変更。申請データは2014B〜





BL11XU 専用 JAEA 量子ダイナミクス
BL12B2 専用 NSRRC BM
BL12XU 専用 NSRRC ID
BL13XU 共用 表面界面構造解析
BL14B1 専用 JAEA 物質科学
BL14B2 共用 産業利用II 申請データは2007B〜
BL15XU 専用 広エネルギー帯域先端材料解析
BL16B2 専用 サンビーム BM
BL16XU 専用 サンビーム ID
BL17SU 理研 理研 物理科学III
BL19B2 共用 産業利用I
BL19LXU 理研 理研 物理科学II
BL20B2 共用 医学・イメージングI
BL20XU 共用 医学・イメージングII
BL22XU 専用 JAEA 量子構造物性
BL23SU 専用 JAEA 重元素科学
BL24XU 専用 兵庫県 ID
BL25SU 共用 軟Ｘ線固体分光
BL26B1 理研 理研 構造ゲノムI 申請データは2008A〜
BL26B2 理研 理研 構造ゲノムII
BL27SU 共用 軟Ｘ線光化学
BL28B2 共用 白色X線回折
BL28XU 専用 革新型蓄電池先端科学基礎研究 申請データは2012A〜
BL29XU 理研 理研 物理科学I
BL31LEP 専用 レーザー電子光II 申請データは2013B〜
BL32B2 理研 旧創薬産業/現理研BL 申請データは2011Bまで
BL32XU 理研 理研 ターゲットタンパク 申請データは2010B〜
BL33XU 専用 豊田 申請データは2009A〜
BL33LEP 専用 レーザー電子光
BL35XU 共用 高分解能非弾性散乱
BL36XU 専用 先端触媒構造反応リアルタイム計測 申請データは2012B〜
BL37XU 共用 分光分析
BL38B1 共用 構造生物学III






BL43LXU 理研 理研 量子ナノダイナミクス 申請データなし
BL44B2 理研 理研 構造生物学II
BL44XU 専用 生体超分子複合体構造解析





















































































































































































表 A.4: ビームライン別高類似度キーワード上位 20位【BL01B1～BL11XU】
BL01B1 BL02B1 BL02B2 BL03XU
BL14B2 大型湾曲IPカメラ 精密結晶構造解析 BL40B2
XAFS 単結晶X線回折 放射光X線粉末回折 高分子材料
XAFS測定 微小単結晶構造解析 粉末X線回折測定 SAXS
QXAFS 単結晶構造解析 放射光粉末X線回折 高次構造
BL16B2 構造物性 粉末X線回折 小角X線散乱
局所構造解析 単結晶精密構造解析 精密構造解析 広角X線散乱
XAFS法 BL02B2 高分解能粉末X線回折 斜入射小角X線散乱
蛍光法 電子密度分布解析 放射光粉末回折 SAXS測定
蛍光XAFS 電子密度レベル 粉末回折 GISAXS
EXAFS 単結晶X線構造解析 BL15XU 構造形成
蛍光XAFS法 精密結晶構造解析 デバイシェラーカメラ FSBL
QXAFS法 精密構造解析 放射光X線回折 WAXD/SAXS
透過法XAFS 精密構造物性 XRPD 放射光GISWAXS
チッカホウ素 BL15XU BL02B1 結晶性高分子
19素子SSD 高分解能電子密度分布解析 異常高原子価イオン WAXS測定
XAFSスペクトル測定 大環状化合物 高エネルギー放射光粉末回折 2次元極小角X線散乱
BL37XU KHg 電子密度レベル 高分子構造物性
白金合金 高分解能粉末回折 BL19B2 フロンティアソフトマター
アルミネート メタラマクロサイクリック BL10XU 結晶性高分子薄膜
ゼオライト触媒 単結晶回折 窒素ガス吹き付け型装置 U-SAXS
BL04B1 BL04B2 BL07LSU BL08B2
SPEED-1500 高エネルギーX線回折 時間分解軟X線光電子分光 Tuning
マルチアンビル装置 二軸回折計 時間分解光電子分光 ナノ構造材料
SPEED-Mk.II 非晶質物質 オペランド 食塩電解用電極
マルチアンビル型 超イオン導電 超高分解能軟X線発光分光 粉末結晶回折
マントル遷移層 HEXRD 光電子分光 トポグラフィ
超高圧発生装置 高エネルギー回折 BL25SU 兵庫県
マルチアンビル型高圧発生装置 ガスジェット浮遊装置 コヒーレンス測定 小角X線散乱測定
X線その場観察 レビテーション キャリアダイナミクス SiC単結晶
弾性波速度測定 BL14B1 オペランド解析 ナノコンポジット材料
高温高圧 ガスジェット浮遊 リチウムイオン電池電極材料 BL19B2
マルチアンビル高圧装置 無容器法 BL27SU X線トポグラフィ
マルチアンビル GeS ポンプ-プローブ法 ステーション
高温高圧実験 超イオン伝導ガラス ピンポイント計測 BL16B2
P-V-T状態方程式 AgI 半導体表面 ナノ粒子コンポジット材料
高圧発生装置 溶融相 2次元光電子分光 エネルギーデバイス
上部マントル ガラス 軟X線発光分光 表面XAFS
下部マントル 高エネルギーX線 アウトステーション モーターサイクル
X線ラジオグラフィー 結晶PDF解析 ナノESCA 小角散乱測定
高温高圧発生技術 静電浮遊炉 SPV 小角X線散乱
Mgペロフスカイト アモルファス物質 NanoESCA BL24XU
BL08W BL09XU BL10XU BL11XU
Compton Nuclear 高圧構造物性 MBE
磁気コンプトン散乱 核共鳴散乱 高圧X線回折実験 分子線エピタキシ
コンプトン散乱 核共鳴振動分光法 超高圧 GaAs
コンプトン散乱法 核共鳴非弾性散乱 BL04B1 III-V族半導体
高分解能コンプトン散乱測定 Vibrational マルチメガバール 自己形成
高エネルギー非弾性散乱 I-127 megabar InAs量子ドット
磁気コンプトン散乱実験 放射光核共鳴散乱 DAC ランタノイド錯体
Directional 核共鳴前方散乱 高圧X線回折 共鳴非弾性X線散乱
高分解能コンプトン散乱 核共鳴 Structral その場X線逆格子マッピング
コンプトン散乱測定 Resonance シンメトリック InAs
SmFe3 NRVS 高圧 その場X線回折
Magnetic Fe-57 低温高圧 時間分解X線回折
コンプトンプロファイル nuclear 地球深部物質 epitaxy
磁気コンプトンプロファイル 核共鳴散乱法 高圧下X線回折 xAs
Cauchois 放射光メスバウアー分光法 その場X線観察 電子励起
電子運動量分布 Hydrogenase 高圧実験 格子定数分布
重い電子化合物 NFS 高圧力 放射光neV分光
二次元再構成 高分解能モノクロメータ ダイヤモンドアンビルセル InxGa
Compoton Nitrogenases 鉄ニッケル合金 ストランスキー・クラスタノフ
Fermion 時間分光 レーザー加熱 逆格子マッピング法
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表 A.5: ビームライン別高類似度キーワード上位 20位【BL12B2～BL22XU】
BL12B2 BL12XU BL13XU BL14B1
xanthomonas inelastic マイクロX線回折 BL22XU
Genomics resonant 表面X線回折 汎用ビームライン
Taiwan x-ray マイクロ回折 SMAP
Pylori Resonant BL46XU BL04B2
Indoleamine scattering 多軸回折計 分散型XAFS
maltophilia probed 局所領域歪 BL28B2
Stenotrophomonas citon 微小角X線回折法 キュービック型マルチアンビル
Pumping Strongly GIXD 高温高圧発生装置
Pyrophosphatase RIXS 分子線エピタキシ Dispersive
Purpose BL12B2 Ge/Si 結晶化その場観察
Methodology spectroscopy マイクロX線回折法 tetraiodide
BL12XU RXS 薄膜X線回折 エネルギー分散型X線回折
Ficus Taiwan 空間分析 表面X線散乱法
Bean NIXS 表面X線回折法 キュービックアンビル
Solving IXS 配位高分子薄膜 その場観察
Pathogenic correlated GSOR その場
aurora excitations X線マイクロ回折 高温高圧
Xoo cobaltates 表面X線回折測定 エネルギー分散法
Bacterial TTF-TCNQ BL15XU BL13XU
DFB0264 pnictide 視斜角入射X線回折 Objectives
BL14B2 BL15XU BL16B2 BL16XU
BL01B1 硬X線光電子分光 XAFS BL16B2
XAFS測定 NIMS BL16XU BL46XU
XAFS BL47XU BL14B2 XD
局所構造解析 HX-PES BL01B1 GIXS
BL16B2 BL02B2 局所構造解析 GID
QXAFS 共用ビームステーション 19素子Ge半導体検出器 サンビーム
19素子SSD 硬X線光電子分光法 XAFS測定 BL19B2
局所構造 BL46XU 蛍光XAFS法 微小角入射X線回折
蛍光法 硬X線光電子分光測定 2次電池 SUNBEAM
X線吸収微細構造 HAXPES 19素子SSD 面内X線回折
XAFS法 光電子分光 蛍光XAFS 共同体
蛍光XAFS法 高分解能硬X線光電子分光 燃焼灰 斜入射X線回折
XAFS構造解析 硬X線光電子分光装置 XAFS法 微小角入射X線散乱
透過法XAFS 酸化物へテロ構造 BL08B2 シリコンデバイス
蛍光XAFS 光電子分光測定 蛍光収量法 GIXR
EXAFS 高分解能粉末X線回折 サンビーム BL13XU
チッカホウ素 高エネルギー光電子分光 ニッケル水素電池 XAFS
透過XAFS BL02B1 Anode BL24XU
XAFSスペクトル測定 ディーププロファイリング in-situ Survey
多素子SSD HAX-PES 電池材料 Structual
BL19B2 BL20B2 BL20XU BL22XU
BL46XU BL20XU BL20B2 BL14B1
大型デバイシェラーカメラ 単色放射光CT X線CT X線吸収密度測定
粉末X線回折 慢性閉塞性肺疾患 干渉顕微鏡 高温高圧
放射光粉末回折 医学利用 CT X線吸収法
BL08B2 X線CT tomography ペリドタイトマグマ
微小角入射X線回折 X線CT装置 X線位相差CT BL04B2
BL02B2 X線位相差CT BL47XU Objectives
多軸X線回折装置 コモンマーモセット imaging 共鳴X線回折
粉末回折装置 マイクロCT microtomography 原子力機構
疲労損傷評価 Talbot 慢性閉塞性肺疾患 沸騰水型
微小角入射X線散乱 ossification 高分解能X線CT 高圧
多軸回折計 tomography 位相コントラストイメージング 磁場誘起相転移
BL14B2 vivo 位相コントラストCT JAEA
多軸回折 computed 4D 密度測定
HUBER Microtomography リバース・サイエンスアプローチ 軽水炉
BL16XU DEI 単色放射光CT BL39XU
構造評価 X線イメージング 時分割極小角X線散乱法 SMAP-180
ドープカルシウムアパタイト talbot ゼルニケ BL10XU
デバイシェラーカメラ 位相差CT 投影型CT 4軸回折計
粉末回折 Bonse-Hart Bonse-Hart Cd-Yb準結晶
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表 A.6: ビームライン別高類似度キーワード上位 20位【BL23SU～BL37XU】
BL23SU BL24XU BL25SU BL27SU
表面化学実験ステーション 結晶性評価 軟X線MCD 軟X線光化学
表面反応 マイクロビーム BL17SU 電子・イオン多重同時計測運動
BL25SU 兵庫県 光電子顕微鏡 三次元イオン運動量/高分解電
軟X線 高平行X線マイクロビーム XMCD-PEEM 軟X線内殻光電子分光
軟X線光電子分光 X線マイクロイメージング 磁区構造イメージング BL25SU
光電子分光 マイクロイメージング 軟X線磁気円二色性 有機ケイ素分子
放射光光電子分光 X線マイクロビーム MCD 内殻励起分子
角度分解光電子分光 monochromatic BL23SU 内殻励起
軟X線角度分解光電子分光 シリコンウェーハ PEEM 軟X線光電子分光
リアルタイムXPS Hutch XMCD 軟X線
共鳴光電子分光 Layers 磁区構造観察 光電子分光
高分解能光電子分光 高度化 X線磁気円二色性 軟X線吸収分光
SUREAC XIV BL39XU 光イオン化
角度分解光電子分光法 BL08B2 光電子顕微鏡装置 fragmentation
表面化学反応 高分解能XANES 磁気円二色性 発光分光
日本原子力研究開発機構 X線3Dトポグラフィー BL27SU BL47XU
高分解能XPS 光導波路 MCD測定 角度分解軟X線光電子分光法
強相関4f電子系 局所領域 電磁石 BL23SU
極薄酸化膜形成 高精度X線回折 磁区観察 BL07LSU
X線磁気円二色性分光 AlInGaN SPELEEM Photoelectron
BL28B2 BL28XU BL31LEP BL33XU
白色X線 リチウムイオン蓄電池 Photoproduction 豊田
単色X線微小血管造影 エネルギー走査型共焦点XRD LEPS2 Operando
高エネルギー白色X線 地球温暖化 BGOegg 自動車
マルチスリットマイクロビーム 共焦点XRD hadron 燃料電池電極触媒
白色X線マイクロビーム 反応分布 photoproduction BL36XU
マイクロスリット 蛍光X線吸収分光 BL33LEP 時間分解XAFS
局所応力分布 プラグインハイブリッド meson 高速時間分解
マイクロビーム放射線治療 活物質 mesons 時分割XAFS
DXAFS 2次元XAFS nucleon 燃料電池
白色X線微小ビーム 電極表面 Lambda XAFS測定
BL14B1 充放電 tagging 固体高分子形燃料電池
白色X線マイクロビーム回折 リチウム電池 Backward BL46XU
エネルギー分散型X線回折 正極活物質 baryon 三元触媒
ポリクロメータ 充放電過程 spectrometer 高速時間分解測定
エネルギー分散型XAFS 位置分解 calorimeter BL14B2
Microplanar 切り札 QCD ダイレクトメタノール
microbeam リチウム二次電池 photon ガソリン
散乱トポグラフィ リチウムイオン二次電池 レーザー電子光ビーム 産業利用推進室
白色X線回折 トモグラフィーXAFS upgraded 実車
微細血管 充放電反応 LEPS 電極触媒
BL33LEP BL35XU BL36XU BL37XU
レーザー電子光ビーム X線非弾性散乱 カソード触媒 蛍光X線分析
Hadrons IXS 燃料電池 マイクロビーム蛍光X線分析
Photoproduction Phonon 燃料電池触媒 マイクロXAFS
ハドロン フォノン PEFC XRF
photoproduction 非弾性X線散乱 固体高分子形燃料電池 蛍光X線イメージング
hadron 高分解能X線非弾性散乱 時間分解XAFS SR-XRF
meson Inelastic 燃料電池電極触媒 微量元素
baryon 非調和フォノン MEA 蛍光X線マッピング
LEPS2 フォノン分散 時間分解QXAFS 走査型X線顕微鏡
LEPS オキシニクタイド超伝導体 電極触媒 超集積植物
asymmetries Softening X線ラミノグラフィー 溶液表面
BL31LEP xray 燃料電池電極 マイクロXRF
Lambda ソフトフォノン 燃料電池電極材料 XRF-XAFS
BGOegg フェロペリクレイス Pt/C 蛍光X線解析
photon フォノン分散関係 ガルバノスキャナ BL01B1
production inelastic 空間分解XAFS 2結晶モノクロメーター
Theta phonon 燃料電池セル マイクロ-XRF
deuteron Stripe Pt/C触媒 高集積植物
Pomeron 分散関係 XAFS計測 元素分析
nucleon フォノン分散測定 顕微XAFS 放射光蛍光X線
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表 A.7: ビームライン別高類似度キーワード上位 20位【BL38B1～BL47XU】
BL38B1 BL39XU BL40B2 BL40XU
BL41XU XMCD BL03XU 未知微小結晶試料構造解析
BL44XU XMCD測定 小角X線散乱 高速Quick
X線結晶構造解析 X線磁気円二色性 SAXS マイクロビーム小角散乱
BL26B2 BL25SU 小角X線散乱測定 アセチルコリン受容体
BL26B1 超強磁場 BL45XU マイクロビームSAXS
グリコサミノグリカン 時分割・顕微XMCD 小角散乱測定 X線光子相関法
X線結晶解析 磁気状態 WAXS X線1分子追跡法
構造生物グループ 複合極限環境 小角・広角X線回折 ピンポイント構造計測
アセチルトランスフェラーゼ MCD測定 視斜角入射小角X線散乱 小角広角同時測定
結晶構造解析 複合環境 広角X線散乱 高速時分割
糖質関連酵素 磁気円二色性測定 GISAXS X線放射圧
抗酸化タンパク質 共鳴X線磁気反射率 構造形成 心筋クロスブリッジ
Crystallographic 高圧下XMCD 放射光GISWAXS ダイナミクス計測
多剤排出蛋白質 X線発光分光 SAXS測定 X線広角散乱
種子グロブリン ダイヤモンド位相子 高分子 X線1分子計測
構造生物学 軟X線磁気円二色性 小角散乱 高速X線1分子計測
BL32XU 磁区構造イメージング 温度変調X線回折法 DXT
ヒトヌクレオソームリモデリング パルス強磁場 環状アミロース誘導体 顕微X線回折
ヒトリソソーム MCD WAXD マイクロビーム
アミノペプチダーゼ 磁気構造 広角X線回折 Pinpoint
BL41XU BL43IR BL44XU BL46XU
BL32XU 赤外顕微鏡 BL38B1 BL19B2
BL38B1 赤外 BL41XU 微小角入射X線回折
BL44XU 赤外顕微分光 ヒトヌクレオソームリモデリング 硬X線光電子分光
X線結晶構造解析 赤外分光 構造生物学 BL16XU
Crystallographic 高輝度赤外放射光 BL26B1 HAX-PES
結晶構造解析 Infrared X線結晶構造解析 硬X線光電子分光法
BL26B2 遠赤外 BL32XU HUBER
真核生物由来ABCトランスポー 赤外放射光 BL26B2 BL47XU
免疫蛋白質/受容体複合体 顕微赤外分光 立体構造解析 BL15XU
転写終結 顕微 ユビキチンプロテアソームシス BL13XU
ヒドロゲナーゼ成熟化因子 顕微分光 抗酸化タンパク質 HAXPES測定
タンパク質結晶解析 医薬品顆粒 グルタチオンペルオキシダーゼ 多軸回折
多剤排出蛋白質 赤外顕微 基質複合体 HAXPES
構造生物 赤外反射 結晶構造解析 高エネルギー光電子分光
BL26B1 高圧下赤外分光 パスツレラ症 多軸回折計
ヒトヌクレオソームリモデリング 赤外物性 構造生物 多軸X線回折装置
超高分解能結晶構造解析 赤外反射分光 免疫蛋白質/受容体複合体 アンジェレータ
tRNA修飾酵素 テラヘルツ 酸化還元酵素 硬X線光電子分光装置
translocon FTIR アルギニンメチル X線反射率測定法
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